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Luxembourg, 26 0ctober 1981
A FRESH IIqPETUS FOR THE COf{MUNITY
Ttre Conmissionrs latcst uork on the flandate of 30 ftlay 1980
1.  On 24 June 1981, when he presented the Commissionrs report on the CounciL's
llandate of 30 May 1980, lilr Gaston E. Thorn, the President, said that the onty
poss'ible answer to the problems of today was to Lose no time in Laying the
foundations for Europe of the second generation'
This response embodied the Commission's conviction, then and nou, that the
onty way to preserve the community heritage'is to bui[d it  up, and that the
European  dimension and Europers potentjaL make it  perfectLy possibLe for the
community to surmount aLL its probLems,  provided that the Member States take
more resotute action to gjve practicaL expression to their so['idarity'
AccordingLY,  the Commission
for giving a fresh impetus
and'coherent policY mix on
recommended to the counci L a comprehensive strategy
to the advance of Europe, in the form of an integrated
three fronts:
(i)  to deveLop the communityrs new policies - for energy, R&D, industry,
training, industriaL innovation  and others - which wiLL serve to
restore graduaLLy the conditions for fresh growth and fu[[  empLoyment,
in particuIar the successfuL renewaI of Europe's industriaL structures;
(ji)  to reform and adapt those parts of the common agricu[turat poLicy that
caLL for change without fLouting the basic prjncipLes of the cAP;
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Cit*+/ {d rffit+r #iy tempon*ty  conret,tirofi.s'
soLuti on' t'd' Blrdget probLefis, uritrilti
to th'd pbint rhere they provide' a'
that may ba needed'os  o, provisiona[
ths' coilmon, poLi,cies have deveLoped
pe'rndfient sotuti on.
.2;  In itis JtrrC re"FrOrt, th,e Comnission deLiberateLy'addre'ssed'itset,f only to
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8l-b-6d dirtfey dire"itfdh$+ Ffd* Jr,rly t6 26 october, the Commission has been
,  laa 
I
Oraftt*g a6dfti'onat. texts urffich s.petl. out th,G operational thr"ust of these
bioad approachesi and has now goht to the €ounciL a set of practical proposaLs
that rdngie f ron both genera[ strategi€'s tct the particutars of operations, as
the probtems varisusIy fd$ui16.
DEVELOPF1EflT  0F editFlt$IITY PoLICtrES (other than the cofrfron agricuLturat  poLicy):
the Broposats  coVer:
generat eeohotiric BoIirtyl the ftfth  fi€djuti*term  6eononjc poLicy programme
(and the preLihindiy draft) (1)I
the strengthining of thE internaI msrket (?);
e strdt€gy for ihdustrial. feneud[ (3);*)
an Criergf strategy (4)i
a pdticy for technotogieal" innovation (5)i
a scientific and teehnieet researeh poLicy for the t980s (6);
action to create eftpto'niefit (Z)i*)
regionat pot'iel guidetifreg 6nd pfiof'lties (8);
a rdEion€t poti'ey bised sfi d neeq8t Rtgiqlat fund.
cOtWOfl AGRIcULirrRill- POtitv t'f0ii p6l-i€y ,rype^eache$ are etaborated for production
arr'd price cfu"!€ctives fo'r t,he',nrdi'h prodroctb, tft€ @Qr€tion of intervention
sys"{'i*trv dlr€ct $id's t'o iiilcloftfes ond'heti"orrra'L oid6a t'ogr€th€r sitft an active
poti cy f or agticu[tu'raL bxpoits.
A r:pOrt is  iiif'c,t'dded  'dh th€ lpot{€t .a$ptp6to'*s  'undartlli'n'g 'the plrogfr.ammes to be
drcuin up fo," Utt'O {tfcU,it-gdi#i\€dn ,r€tl]i€h"s tl'l).  *)
THE,BUD€ET:  th€ ,Commi,Ssttbh'€ontijnu€s  to:h*ke iprdgFFdbls, ibut its  work cannot be
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GUIDELINES FOR EUROPEAN AGRICULTURE
Int nodu ct i on
After twenty years of existence the common agricuLtunaI poIicy must  be adapted
so as to take account both of the changed economio situation and of devetopments
within the agricuIturaI sector:
The memorandum which has been sent to the CounciL spetLs out in greater detaiL
the guideIjnes fon futune decjsions in this sector Laid down in the Commfssionts
report on the Mandate of 30 May 1980, and indicates  how the guideIines for prices,
productioni targets, producer participation  and trade shouLd be appIied to the
main agri cuttunaL commodities.
It  goes without saying that any changes must respect the basic prjncipte of
the CAP as 1,1elI as enabting the Commun'ity to honour jts obligatjon unden articte
39 of the llreaty to ensure a fair  standard of liv'ing for the farm population.
Futhermore, there can be no questjon of imposing an artifjcia[  [imit on
agnicuLturil production, but mereLy of setting production targets beyond which
the price guarantee woutd be reduced or adjusted in the most appropriate way.
Specif i c rFcommendat ions
For each of the main agnicu[turaI products the Commission has examined the market
situation bnd forecasti for the peniod up to 1988, and in appropniate cases it
suggests production objectives
these Long.lsrr objectives wiLL be malcedby the annuaL decisions oh agricutturaL
prices, ai which t-he Commission wiLL propose appropriate objectives for each
year, taking account of the market situation and prospects for the foLLowing five years.
If production exceeds the objective, producers oannot expect to obtain the same garantee
for their products, and shouLd partic'ipate in the costs of disposa[..
The Commissjon considers that for cerea!q there should be a reduction in the gap
between the prices of the Communjtll?frd-Those of its main competitors : this means
a progress,ive aLignment of Communiiy prices with the support price accorded
io-.*i.tis p.oJr."rs in the USA, which in a recent nelpd-ler9.about  20 % Lower'
?r.^ ^f rr..-t  ararrra*.ian  ahioaf iva  .Fnr cenpal e for  1988 #  130 mj L Lion  tons,  COmpar The gLobaL, productfon objective for cereats for 1988 # miLLion tons, comPared
wjth produption of 118 .i LLion tong in 1979/80; if producti91exc99{9-tiglq]'gc-tiv9a
-  -+-.  l* the intervent'ion  price rof--e ereafs']wo.-u1-O Oe--feduCed. --
The fedUCtiOn Of cereaLS pfices  'in feaI  terms, ano reLaL rvs Le vl
wiIL in rJme  ."4r." the voLume of imports of.,ceteals subst]  ii:ljot,
brans, conngluten teed, etc.) tor l{r." in animat fEdbecaGe of the price
advantase enjoyed by these substitrftes, their imports ltY:-9:?:i::pilll-l:^:ecent
;#::H,;i;;1;;  ;;,il;;;y-;;;;;Lf-i;6,-tr," ,..'r"t and imposing an additionar
cost on the budget. For the shorttand  medium tenm, to avoid further difficu[ties
on the marketr-if,. Commissjon propgses the opening of discussions with supptiers
of cereaL substjtutes for agreemenfs to ensure thit  imports do not exceed present
.*teveL.. _*
For the durum wheat sector, the Cofrmission  has aLso proposed that the speciaL
production aid shou[d onLy be paid for the first  10 hectares, in order to ensure
in.t  th. lbudgetary resources are qoncentrated on the poorer farms'
The commj$sion considers that tor  itr  the objective shouLd be that deIiveries
to dairie$ shouLd not increase i"tfttpil[y  t-n"n consumption  within the Community'
whjch in gunneni conaitjons is oi rthe onden of 0.5 % a year. The measures for
producer partilipation shouLd be reinforced in the foILowjng way :
(a)  the €xisting coresponsibi[ity  Levy shouLd continue at the rate of 2'5 7' but )
with an "r.roiion 
bt the fit'tt  iorog6 kg of mi[k for aLL producers; this
exemption wiLL aid the smaLL farms;
(b)  a supp[ementary Levy should be jntroduced to cover the cost of disposaL if
miLk deLiveries increase more than 015 %; the Levy wouLd b9 appLied to.dairies
who in turn would appty it  to individuaL producers on the basis of their
additionaL deIiveries; additionaL  miLk used for unsubsidised products (drinking
mi tk, fresh products) wouLd be exenpted;rl 
t
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(c)  there should also be a speciaL Levy on miLk produced by intensive methods
1,4 of production.
0ther measures in the miLk sector should incLude the modification of intervention
for miLk powder, and the improvement of quaLity standards. There shoutd be more
baLanced arrangements for imports of butter from New ZeaLand
For @!,  the Commission considens that the objective must be to ensure that the
aver]lfincrease in production does not exceed the increase jn consutmtion. This
impLies an objective of ?.6 m. tons in 1988 compared uith 7.2 n- tons in 1980.
A prudent price pol.icy is necessary, since further price increases wouLd divert
consurmtion to other meats. The uaiior. premiums paid to producers shouLd be
reexaminqd, rith a view to supponting the incomes of speciaList beef producers
through a direct aid.  The intervention system shouLd be adjusted'
The Commission considers that production objectives  shouLd be fixed for tgbacco
,  where the accent shoutd be put on discouraging  varieties fon which there is no
market. production objectives shouLd aLso be fixed for pnocesse{ tqmSloes, 
-
appLes, and coLza. for o[ive oiL, there shoul.d be betteFcontrol of the system
ofaids"noiffirventio;ffi1ne,theobjectiveshouLdbetoavoidanyincnease
in the gap between production anffinsurnption. Since the quota system for sugan
has just been renewed for 5 years, the commission does not consider that new
objectives are necessary tn itris sector. FinaLLy, in the pignJeqt, eggs an9 po.ut!U
ii.tort.  the Comrnission thinks that new measures are not needed for the time being.
0ther recqmmendations
The Commission intends to  tighten up its  supervision of the imptementation o.f
community Legistation. This.-uiLL require both increased nationat staffs and the
estabLishment of a team of Commission officiaLs with independent powers'  . Sectors
, whene such controI is needed inctude the fruit  and vegetabLes sector (quaLity
standards and price recordingjr-...""Is and beef (quaiilX criteria for intervention)'
skimmed milk plwder (aids for in.orporation in aninraL fieLd)roljve oiL (producer
ai,ds) and wine (use of sucrose and p,tanting restrictions).
The commission has consjderd the possibiLit'ies for introducing neu measures
for direct aid to the incomes oi 
-"g.icuLturat producens, or, for adapt1ng the aids
-ii.i+ffi"ii.t  in a numuer of sectors. Ii concludes that this couLd be done
in the case of ritr,  through thh proposed exenption from the coresponsibiIity
[evy, and for beef ihnough an "iO'fot 
speciaLised producers. In this way the
comrrunityrs effort would be concentrated on the smaLLer fanms- The cOmmissjon
considers that the future extension of direct aids shout'd be seen in the context
of the AeveLofment of agricutiuraL prices and inc,pmes, takjng account of the
annua[ Cecisilns on "gnlcu[turat 
prices and othef measures, and of the budgetary
situation. It  may, if  necessaryr'pnopose  the int'noduction or adaptatjon of
direct aids in other cases-
As,rertards nationaL aids, the commission is concerned that, in certain cases'
memb states have not reqpected the procedures L,aid down in the Treaty and have
paic aids which distort the common market in agricuLture. rn future the commission
iitt  impose a stricter discipLine by imposing LegaI and financiaI sanctions.
It  witL aLso propose a more pnqcise framework for the definition of types of aid-
In addition to measures designed to reduce market imbaLances,  the Community wiLL
have to strengthen its .oriol.iructuraL pol.icy, concentrating the avaiIabte
resources on the less-favoured farms and areas where the need is greatest' However'
the commission feels it  must ii.rt  assess the resuLts of the operations currentLy
under way before making neu proposaLs or seeking incneased budgetary nesources'
Measures shouLd aLso be taken to improve produci quaLity, processing and marketing,
to encourage the reorientation and diversificatiop of production  as weLL as
tfre introduction of new proAu.tt and productjon systems, and to increase the roLe
of agricr.lLturaI research and advi sory servi ces'-3-
As regards atternatives to the production of surpLus commodities, the possibitities
ane at pnesent Iimited and cover on[y very minor products, though jt  woutd be possib[e
to envisage an expansion of production'of peas and fietd beans, which suppLy proteins
for animaL feed. However, the improvement of exjstjng forests and more afforestation
wouLd make more efficient use or marginaL agricuLturaL tand, supp[y raw materiaIs,
reLieve the baLance of payments and improve the environment.
-,lrther reseanch is aLso needed into a[ternative  sources of energy for agricuLture,
s we[[ as into the possib'iLity of using certatn agricuLturat products as a source
of energy.
Conc tusi on
In concLusion, The Commission  considers that the common agricu[turat poLicy must
continue to be based on the fotLowing three instruments :
-  market organisations to provide the economic frameworkl
-  structuraL aids to heLp framers adapt;
-  direct income aids in speciat cases
The gu.ideLines [aid down by the Commission  shou[d provide a basis for the adaptation
of the CAp in the comjng years and enabte the community institutions to take decisions
in a Long-term penspectivL. The fixing of pnoduction objectives,  and the introduction
of measures of pnoducer pantricipation if  these objectjves are exceeded, wiLI make
producens  more aware of ihe rea[ities of the market than they have been in the past,
and wiu netate the communityrs support of agricuLturaL product'ion to those quantities
whjch it  is in the Communjtyls intenest to produce within jts frontiers, taking
account of the requirements of consumption, internatjonaL trade, and the necessany
effort to combat hunger in the worLd. Thjs shouLd, in turn, permit agricu[turaI
spending in future to continue to grow less rapidLy than the Communjtyrs own
resour c es.P -70
MEDITERRAN  EAN PROGRAIqMES
Introduct ion
In its  report on the Mandate of 30 May' the Commission undertook to
prepare Community programmes for the Mediterranean  regions and to present
them to the CounciL and ParLiament by the end of 1982-
It  has now adopted a paper incorporating the broad po[icy Lines for these
programmes, which are to be worked out in conjunction with the LocaL and
region"L authorjties and presented to the CounciL and ParLiament before
the end ot 1982.
Action guideLines
If  the Community'is to deveLop on an even keel vigorous actjon wj[L have to
be taken to enabLe its  Less-deveLoped reg'ions to catch up as much as possib[e.
The regions of the Mediterranean  are a speciaI case, not onLy because of
their IeveL of devetopment but aIso because their economies are so specific.
For reasons of strucutraI and naturaI features, they have been Less abLe than
other regions to take advantage of the process of European integration and
of the Communityfs poLicies. And as agricuttune accounts for such a Large
percentage of t-he regionaL GDP and empLoyment, they are atso very vuLnerabLe
to the effects of the enLargement process not.l taking ptace and of future
devetopments  in Mediterranean  poIicy.
These remarks emphasize how ctoseLy the poLicies designed to assist these
regions to catch up are retated to the other poticies of the Community and
the need for a coherent approach in aLL that the Community does. The Comrnunity's
contribution wiLL therefore take the form of integrated operations worked out
in cLose cooperation  with the nationaL and regionaL authorities concerned.
The two basic objectives of these operations must be to increase the income
of the locaI poputation and to improve the emptoyment situation.
In agricuLture, it  shouLd be possibte to improve income by intensifiying
"production and by finding atternative  forms of production. However, this must
not Iead to the deveLopment of further structuraL surptuses of Mediterranean
product s,
The important roLe of non-Mediterranean products in the agriculture of these
regions must aIso be recognized-
The agricuLturaL situation caLLs for action to improve both market organizatiot:
systems and structures.  The aim is aLways to achieve a baLance between the
rbgions of the Community as far as the effects of the CAP are concerned,  taking
into account their own individuaI characteristics-
There are many courses of action avai [abIe, both as regards the market (en-
couraging prgduct'ion, "a naturaI production" LabeL Ling poLicy, stimuLating
consumption, improving the appIication of Community  preference schemes, a
more effective export poIicy) and as regards structures (better organization
of farmers, income subsidies untiL the empLoyment situation improves).-2-
lrtost iraportant among the non-agricuLtura'[ sectors where practi cat short-
or medium-term action coutd be taken is the agri-foodstuffs industry,
1.1hich shoul.d be encouraged to settle near areas of agricutturaL production
and to introduce a system of contracts to guarantee suppties for the industry
and incone for the producers. The strtrcture of the fisheries sector could
atsobeirproved,ascou[dcotd-storageandprocessffientof
aquaculture  and areas of biotogicaL repopuLation  are other possibiLities.
promoting tourisn, particutarLy in rurat areas, and c.raft indust!ies shouLd
atso creatm$  and above atL new jobs, which woutd tie in neatLy with
ptans to maintain part-time agricutture.  AIthough these regions are not
very rich in the conventionat  energy sources, they are we[[ suited to the
devetopnent of neb, energy sources : sotar energy, biomass and geothermat
energy, but thil-uJ-[T requlre capitaL, promotion and knowLedge which most
of these regions cannot provide.
The majority of these projects are within the scope of smaIL and medium-
sized undertakings, which form the non-agriculturaL core of these regions.
If  the best possib[e resutts are to be achieved, conditions must be made
as favourabLe as possibte to encourage investment. This being the case/
action must be taken to cut costs and make credit more easiLy obtainabte.
In order to provide the proper framework, not only shouLd infrastructure
(transport and research) be improved, but something shoutd aLso be done
to remove the obstactes from which these regions in particuLar suffer,
namety the management capac'ity of Local authorities and the Lack of private
initiative.
In order to implement these integrated operations, the Community wiIL have
to use att the various resources and funds at its disposal. (the EAGGF, the
ERDF, the SociaI Fund, the EIB and the NCI). If  they are implemented rap'idLy
and with deterrnination,  a combination of these various measures shouId a[[ow
the rhole l4editerranean area of the Community to begin to catch up with the
rest of the Community, particuLarty with the prospect of future events which
uitI  have serious consequences  for the Hediterranean regions.P-71
COfVIIVIUNITY  INDUSTRIAL STRATEGY
1. IndustrjaI poLiCies in the Community shouLd encourage the creation and
the deveLopment of companies operat'ing on a European sca[e and whose
activities here are an integraL part of their overatL company strategies.
Thi s i s tle.main conc Lusion of the report whi ch the Commi ssion hql- j ust
sent to the Council on Industria[ Stategy in response to the 30 May 1980
Mandate to_ review and strenghten Conimunity'poLicies  as a whote.
2. A major obstacLe to industriaL investment and competitiveness in the Com-
munity is the predominantLy nationaI structure of industriaL enter-
plises on the,one hand, and the extent of - and contradictions between -
national industriaL poLicies.
This situation has to be changed if  European industry is to measure
up to the internationaL chaILenge of American  economies of scaLe and
Japanese technoLogy.  UnLess the Commun'ity  has an industriaL strategy
of its own, equat to that of the other industrialised areas and to that
of the majon _  internationaL companies, we wiLL be obliged to conti-
nuaLLy adjust our industriat structune to the strategies of others-
3. In this contextrnationat industriaL poIicies may be weLL intentioned
but are often misconceived. In so far as they are often discniminatory
and tend to create supp[ementary obstactes to the integration of the
domestic marllet, they are part of the probLem.
4.An 'importantobjective  in the short term for the Community is to tearn how
to formuLate and impLement industriaL strategies at the Community
Leve[. The Commi ssion envi sages:
an active pubtic service rote of providing industry and governments
with in-depth anatysis and cunrertt data on industniaI devetopments in
Europe and abroadl
- better consuLtatioribetween  governments and the Commission on industriaL
poticies:
= in generaL by enLarging the Economic PoLicy Committeers
."rf,on.ibi tities  anO membership to incLude industriaL affai rs;
= on sgecifics by instituting a system of advanced information
and discussion of new measures, for exampLe technicaI standands.
- better consuLtation  with and between industry: the nound tab[e of
Leading jndustriaLjsts is a proven arrangement for such a thorough,
but non-bindung exchange of information and viewsrparticuLar[y in
preparing industrial R and D priorities.5.
6,
-z-
In irp[ementing these strategies, the Community shouId give preference
to European conpanies"This must be an effective aLternative to existing
discrininatory nationaI preferences.  These advantages  noutd come through the
active  lnternal market pot'icies rrhich the Commission has aIready
proposed, thnough publ.ic punchasing poticies and through the implernentation
of other Conmunity poticies.
In the first  instance, however, the Councit shouLd act on the Commissionts
proposaIs forenergy and research and deveLopment  which are the foundation
fOr industria[ investnent and competitiveness  in the future.4
P-72
JOB CREATION: PRIORITIES FOR COMMUNITY ACTION
Twjn pniorities for an EEC poLicy fon empLoyment  creation:
- the probLem of youth unemp[oyment  and the transition from education to
adutt working life;
- the empLoyment potentiaI of smaIt and medium enterprises.
The Commissjonrs communication  thus suggests a series of poLicy measunes
set wjthin these two areas, whiLe acknowLedging that employment creation
must fLow first  and foremost from the restoration of Community-wide  economic
growth, as indicated by the joint Council. of Emp[oyment and Finance Ministers
heLd in Luxemboung June 11 Last.
An empLoyment poticy for the Young
The highest priority must be the young. UnempLoyment among peop[e under 25
has reached an appaLting Leve( as a resuLt of the general economic crisis,
sharpened by the nesu[ts of the 1960ts demographic  surge. In response to
this situationrthe  Commission  recommends a two-part approach:
a) For the 16 to 18_age_group.:  the Commission notes the inadequacies of
ements,andemphasisespreparationforworking
Iife.  The Commission proposes a medium-term strategy whose objective is
to ensure that within five years every young person under the age of 18
in the Community is guaranteed education, training or work experience
as an aIternative to unempIoymenti
b) For the 19 to ?5 age grpup: the emphas'is is on faciLitating entry into
e range of job creation measures.  These couLd
.incLude setective recruitment subsidies, forms of manag'ing working time,
- and training workshops fostering the creation of smatL businesses-
Bolstering the job potentiaL of smaLIer business
The contributionof smafi. and medium-sized firns, or indeed cooperatives,
both to job creation and to industriaI innovat'ion,  a potentiaL already
recognir.a Uy the Commission, must be assisted.0bstacLes restricting the
fuLL reaLisation of this potentiaL -  Lack of access to new information
technoLog.ies,  Lack of status with financiaL institutions, difficuIties in
exploitinggovernment  contracts and export markets - must be removed. With
this in mindthe Commission  recommends:
- nationat and LocaI authorities shouLd heIp ensure sufficient investment
f or new sma L L busi ness f onmat'i on;
-  improving the access of smaLl. business to finance for expansion and innovation;
- a programme to encourage dissemination of new technologies,  especiaLLy to
smaL Ler businessesl
2.-2-
-  inproved proviglon of technicat and market'inE servicesl
- €nc6u,raging bctter ppreciation of the procf$s of developirnrg neu enterprises.
In cEncturion, thc Comciss{on streeses the financiaL regources nece$sary to
sr*Fpopt tha !;b creation ppogramn€s. and in particular a strengthening  of the
Soiiet fund;thencedtoconcentrate resources in the uorst-off areasi to enabLe
eri*ting tunOs to flnance a'uider range of measures; and to promote integrated
operatifo.rs both loc.at ty and regiooalt,y via a combination of Cornmrnity instru-
rnints. Fina[[y, the need for a programme approach to the job creation chaILenge'




The Commission had a discussion of the budgetary aspects of the
Mandate whjch wiLl be intensive[y pursued. A first  evatuation of
the budgetary consequences of the poLicy proposaLs both in the
agricuIturaL sectons asweLt as the non-agricuLturat is now in
preparation. The Commission aIso caIled for updated information
on the budgetary positjons of Member States to enab[e it  to ensure
that the interests of;dl of them are adequate[y taken into account.
The Commission decided that the Report on the DubLin financiaL
mechanism reLating to the United Kingdomrs contribution to the
budget wouLd be transmitted to the CounciI within the time agreed.
The Commission wiLI resume consideration  of budgetary matters
this week in order to provide a compLete picture of the probLerns
for the European  CounciL.1
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Luxembourg,  Le 26 octobre 1
POUR UNE RELANCE DE LA COMMUNAUTE  :
Le point des travaux de La commission sur Le Mandat du 30.5.80,,
Dans sa pr6sentatjon du Rapport de La Commission sur Le mandat que [e
ConseiL Lui avait confie Le 30 ma'i 1980, Le Pr6sjdent Gaston E. Thorn
a 'indiqu6 cLairement te 24 juin 1981 que La seuLe soLution possibLe aux
probtdmes rencontr6s 6tait de jeten imm6djjltement Les bases de L'Europe
de La 2dme g6n6ration.
Cette r6ponse traduisait La conviction qui reste aujourdrhui cetLe de La
Commjssjon que La seuLe manidre de sauvegarder le patrimojne communautaire
requ en h6ritage est de Le d6veloPPerr et que La dimensjon et Le potentieL
europ6en permettent parfaitement i  La Communautf de maitrjser tous Ies
probLdmes qui La touchent pourvu que Les Etats membres srengagent pLus
r6soIument dans L rorgan'isation de Leur soLjdarit6.
Crest pourquo'i, La Commission recommandait au ConseiL La mise en oeuvre
drune strat6gie g[obaLe de re[ance europ6enne, crest-i-dire drun ensembLe
integ16 et coh6rent de poLitiques centr6es sur trois grands axes:
. D6,velopper Les nouveLLes poLitiques communautajres  (dans Le domaine
de Lr6nergie, de La recherche et du d6veLoppement, de Ltindustrie,
de La formation, de lrinnovation industrieL Le, etc.) quj doivent
permettre de restaurer gradueLLement Les condjtions drune nouveLle
crojssance et du pLein emp[oi, et notamment de mener ir bien ta r6novatiun
de nos structures industrieLLes;
. R6former et adapter ce qui doit Ltatre dans La poLitique agricoLe commune'
dans Le respect des prjncipes de base de cette poL'itique;
. Apporter aux probLdmes budg6tajres Les correctifs temponaires quj
pounraient stav6ier n6cessaires en attendant que Le deveLoppement des
polit'iques  communes apporte une soLution durabLe A ces prob[dmes'
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?* !a comnlss{on avdit d*tjb6rdment  ehoisi de Limiter son Rapport du mois
dc jujn & des orientatisns de saract$re g6n6ra[. Depuie te mois de juiLLet
1981 ct jgequti ce tundi 26 octobre, etle a apport6, sous forme de
dfe*1;dtts additls,nnete, un contenu p[us pr6cis et ptus op6rationnet A ces
,,bf{gr16rtt6frs gsfhpfatcc: e[Le a adress€ au ConeeiI un snsembIe de propositions
concfdtes w [se doeufients de stratrigie de portee gdn6rate voisinent nature[-
Lenont avec des docr.rments pLus opdrationnets, sel.on La nature des probtdmes
t ra it6s .
s'AGrsqAHT EU.0EyE[grPEr]E"r!T  DE$ Pot-rTIeqES  qon$st4llT4lRE$  (AUTBES ouE LA
PAIITIqUF.  A&frL60kg gfrrmu\ls G6s propositions cen6ernent :
-  La poL'itique  6conomique gtin6raIe: 5e progfarme de pol'ltique 6conomique
i  moyen terne (et son avant-projet) ();
-  Le renforeement du raarchd intdrieur Q) i
- une stratdgie industrieLLe de renouveau  (3) (*)
- une stratdgie 6nerg6tiqtre $);
- une pot.itique dr lnnsvation technologique $);
- une poL'itique de recherche scientifique ct t€chnique pour Les ann6es '80 6);
- une action pour La cr6ation dtemp[oi Q) (*)
- des orientations et priorit6e de poLitique r6gisnaLe (8) et
- une po[itique rfgionate fond6e sur un fonds r6gionaL r6novd (9).
S,AGIE$ANT  DE tl  P0LI.TreuE  AcnI€0. LE eofilrnlFtE  (10) (*)dee L ignes di rectri ces sont
pr6sent6es pour tes objectifs de production et de prix des principaux
produits, pour Le fonctionnement  des regimes drinterventlon, pour Les aides
directes aux revenus ainsi qu'd Itdgard des aldeg nationa[es, et enfin pour
une poIitique active drexportations agricoIes.
A ce[a srajoute, ta pr6sentation dfun rappqrt sur Les Lignes directrices
des prograrffiles qui seront 6Labor6s pour Les rdgions mdditerran6eennes  (11)(*)
ENrIJ$, LA eq.t-qml$SJ0S*,A  EGALEMENI PEqGREgsE  D4f!$ gE"S TFAVAUX  cONCERNANT
LE BUD-CET. Ceux-ci ne pourront cependant aboutir qufaprds un approfondisse-
mcht par [e ConseiI des autres questions.
(1' com (81> 344  P 48
Q' c0Ft (81) 57?  P 63
(3) COf'f (E1) 639(),) P 71
(4) Coir (61) 540
$', e 0f'| (81> 620  P 66
(*)  DootmEnts adsptes i  Ottignies.
6)  coFl (81) 574
Q) COt'l (81) 63E(*)  P 7? (
(8) Corrr (81t 13?  P 47
(9) Cotvl (81) 5E9  P 65
(10) cOf,{ (81 ) 608 ('t)  P 69
(11) coFr (61) 637(*)  P 70P-69
ORIENTATIONS POUR L'AGRICULTURE  EUROPENNE
Int roduct i on
Apres vingt ann6es drexistence, La poLitique agricole commune doit 6tre
adapt€,e tant aux nouveLLes r6aLit€s de La situation dconomique  g6n6raLe que de
Lt6voLution du secteur agricoIe Lui-m€me.
L'aide-m6moire qui a 6te transmis au ConseiL analyse en d6taiI Les orien-
tati:ns des d6cisions futures i  prendre dans ce secteur teLLes qutel[es ont 6t6
definies dans Le rapport de ta Commission sur [e Mandat du 30 mai 1980. IL indique
La mani6re dont Les orientations en matidre de priX, dtobjectifs de production,
de participat.ion des producteurs et drechanges  devraient €tre appLiqu6es  aux
principaux produits agricoLes-
IL va de soi que tout changement doit 6tre conforme aux princ'ipes fondamen-
taux de ta pAC et doit permettre A La Communaut6  de remplir L'obligation que Lui
fait  LrarticLe 39 du Traite d'assurer un niveau de vie equitabLe A La popuLation
agr.icoLe. En outre, iL ne saurait 6tre question drimposer une Limite artificieLLe
a La production agrico[e, mais iL s'agira'it uniquement de fixer des objectifs de
production au-deLA desqueLs La garantie de prix serait r6duite ou adaptde de La
fagon La pLus ad6quate.
Recomqandati ons sp6ci f i ques
La Commiss.ion a examrn6 La situation du march6 et Les perspectives d'ici
a 1988 pour chacun des principaux produ'its agricotes et dans certains cas eLLe
a propos6 La fixatjon drobjectifs de production. La voie a suivre pour r6aLiser
ces objectifs ir Long terme sera jalonnde par tes d6cisions annueLLes sur Les prix
agricoLes, d Lroccasion desqueItes Ia Commission proposera des objectifs appro-
pri6s pour chaque campagne, en tenant compte de La situation du march6 et des
perspectives qui se dessinent. si  La production d6passe Lrobject'if, Les produc-
teurs ne pourront'esp$rer obtenir [a mQme garantie pour Leurs produits et il's
devront participer au co0t de leur 6couLement'
La Commission estime quten ce qui concerne [es c6r6aLes, tes prix de La
Communaut6 devraient se rapprocher des prix pratigu6s par ses principaux
concurrents : ce[a 6quivaut i  un aLignement  progress'if  des prix communautaireS
sur Les prix de soutien accord6s aux c6r6aLiers des Etats-Unis, dont Le niveau
6tait, iI  y a peu, inf6rieur drenviron 20 % a ceux de [a communaute. Ltobjectif
... | ...a2-
gLabaL de production de c6r6ates pour 1988 est de 130 miLLions de tonnes, La
produstion de 1979/80 ayant atteint 118 m'iLLions de tonnes; s'i la product'ion
ddpesse cct objectif, Le prix d'intervention  des cdr6aLes sera d'iminu6-
La r€duction des prix des c6r6aLes en termes rdeLs et en termes relatifs
par rspport aux autres produits aura pour effet, d ta [ongue, une diminut'ion du
rrs[ume des importat'ions  de produits de remplacement {es gfrdaLPs (manioc, son,
gtutenfeed de msls, etc.) destin6s i  LtaIimentation  animaLe; gr6ce aux avantages
de prix dont b6n6ficient  ces produits de substitution, Leurs importations ont
augment6 rapidement au cours des dernidres ann6es suppLantant Ies c6r6aLes
comnunoutaires sur te march6 et entrainant des co0ts suppLdmentaires pour Le
budget. A court et i  moyen tenn€, afin dr6viter de nouvelLes difficult6s sur [e
march6, Ia Cornnission propos€ t rouverture de n6gociations avec Les fourni sseurs
de produits de substitution  des c€r€ates en vue dlaboutir A La concLusion d'ac-
cords garantissant que,[es,importations ne ddpasseront pas te voLume actuel.
En ce qr,ri concerne [e btd dur, La Commissiotr a 6gatement propos6 que
Lrside spdciaLe i  ta production ne soit vers*e que psur Les d'ix prem'iers hectares
af,in que les resssurces budgdtaires soient concentrdes sur [es expLoitatjons les
ptus d6f avori s,6es.
Dans Le5*rct.eur clu tn.it, ta C,mriss:ion estime que ['objectif b atteindre
dev.rait €tre que L,es livraisorrrs aux Laiteries ntaugmentent pas pLus rapidement
que La consommat'ion 6 Lrinrt$rieur de La Communa,utf dont L raccroissement,  dans Les
conditisns a,ctuel.Les, est de Irordire de 0r,5 % par an- Les tesures relatives B La
rpa,rtic{peticrn des pr,oducte"urs devrai.ent Ftre rerrforc,6es de La mani 6re suivante :
a)  tr,actue,L prdt$,vernent de coreeponsabil"it6 devrait rester fixe au taux de
Pr5 g, c$npte t€nu, cepiendant, drune exon6ration  des 30 000 premiers kg de Lait
l.iv.r$g.pa,r tpus Les pr,odr,rc'teurs; irne telLe exondration favorisera Les petites
€m;[oitations;
b.r  un pf,#L$rffint sutrFl.&nentai,re dpvrait 6tne institu€ pour permettre de
couvrf,,r Le cofit,& Lr'$c,icn,L,ement de La quantit6 exc€dentaire lorsque Les Livrai-
sons eugmentent A crn rythvne sup6rieur A Or5'/,.; Le pr€L€vement  sera'it app'iqu6.aux
la,i teri es, lesqr.i'e L Les Le 'n6percuteraient sur Leurs f ourni sseurs au- pnorata de Leurs
tivraisons suppL$m,entairres; Le p'r6Ldvement suppLdmentaire ne s'appLiquera'it  pas
aux qua,ntites additionne.LLes de Lait destin€es i  La p'r€paration de produits ne
bene:ficiant dt.aucune forr*e de soutien (Lait de consommation, produits frais);I
c)  iI  y auiait 6gaL€hent uh pr6Ldvetnent $peciaI sur [e Lait provenant d'ex-
:ptoitetions pratiquant des methodes  de production intensives.
b'tautr'bs  ittesuFes dans [e secteur laitier devraient pr6voir La modification
du r6gimb drintb"ivehtion  por,rr [e [ait en poudre, ainsi qu,e L'amdlioration des
norfies db quatits. rL 'Taudrai.t  6gaLement introduire un pLus grand 6qri Libre danr;
Le r6gi'ine des importati:ons de beurre n6oz6Landais.
En ce qui concerne La vi€nde bovine, La Commission estime que t'objectif A
atteindre doitrdt're Line..bugifiehtation moyenne de La production ne d6passant pas
traccroissement de Le consommation.  Ce[a sign'ifie concrdtement un objectif de
7'6 niLlions de tonnes en 1988 contre 7rZ nilLions de tonnes en 1980. Une pol.iti-
que des prix prudente€st  ndcesseirer car de nouvelLes hausses risquent de d6tour-
ner [a consOnimati'cin'ver'-s dradtre's]tYpes  de viande. Les diff6rentes pr.imes vers6es
aux producteurs'devrtli'er'it  6tre modif i'ries afin drintroduire de nouveLLes aides
permett'ant dram6[iorer ["es revenus des producteur,s  sp6ciaLises  de viande bovine.
Le r69ime d'intervention'devndit .6tre ajust6.
l-a Commission'estime  que des 6bjecti'fs de;p'roduction devraient 6tre fix6s
podr te tabac, Ilaccent devant'6tre mis sur L.a,r6duction de La production des
vari6t6s pour tes'quettes  :i L I n',y "'ar-pas de,deorande sur Le march6. Des objecti f s de
production :deviafent.6Eeeefibnt, 6tr.e'fix6s pour [.es .tomares transform6es,  Les
ponmes et te cotza.':'En Be'.gr.li .cone erde lrh-ui Le..dloLive, tes r69imes d'aide et
dtintdrveAti:on":dcvFa{'efittfai re t tbbjdt.dt.un.contr'6[e  am6Lior6. Dans Le cas du vin,
LrobjeCtif devrait €tre'df 6vit0r:te0t''eLengiss6ment  ide Lf 6cart existant entre La
productibn': et La eohsdtltnidt{,dn. r:Eni Geiiqui , concerne te 6uc re, l-e r6gime des quotas
:de"productibn'Vbnant df€tre proroge'rpour cinq ans, La Commission estime qu,i L nrest
"p&s''fl6tie3saire"ldelf ix{irrider nouveaux obiect{f s ,dans,ce secteur. Enf in, dans Les
"sedtei.rFs:ide'[a\/giind",lder,,p0r'q  ,  La commission estime
:igue"jde'''RbuveLltesr;'mbstrres'rne'sohti  pas n6cessaires, pour I raveni r.
!.'Jt'rlbs.:,e
I'Eai 'etOfiftri5Stibne€ht€dd''rehforcerLr,sesff,rnoyens,ide,contrOte  de t,appLication  de La
r6E'lettr€htation  'eoffiundiJtb,ire.  Pour ceIa, i L faudra'it renforcer Les ef fectif s
nbtionaux bt ditpo'seri*liirre",6quipe;dlegents  de ta Commission ayant des pouvo.i rs
''autbfib'rnes.r"Les "3'bb't€0tsrJd'ans 'Lt'3gob'Ls run'teL contr.6Le, est n6cessai re sont notamment
cetuj des f ruits'''et {dffibs' (nbrmes,de qruaIite et constatat'ion des cours) ,
'bb{iui"des c6r6atdsebt ceLui db ta viande bsvine (criteres  quaLitati'f's
r6' Irintervbnt'ion),  €etui du Lait  6cr6m6,en poudre
.../...aI q
en poudre destin6 ir Lra.L




(ai;de pour .te Lai,t 6cr6m6
ceLui de t'huiLe d'oLive (aides
de saccharose et aPPLication du
La Commissjon a examin6 La possibiLit6 drintroduire  de nouvettes mesures
pr6voyant des aides directes aux revenus des producteurs agricotes ou dr6tendre
Les aides existantes dans un certain nombre de secteurs. ELLe est arriv6e i  La
concLus.ion que cette possibi tit6 est concevabLe dans Ie secteur du ta'it (prop';-
sition reLative a Lrexemption du p16tevement de coresponsabi Lit6) et dans te
secteur de La viande bovine (ajde aux revenus des producteurs sp6c'ialis6s)' De
cette fagon, Les efforts de ta Communaut6  pourraient €tre concentr6s sur Les
petites expLoitations.  La Commission estime que L rextension future des aides
directes doit 6tre repLac6e dans [e contexte de Lr6voLution des prix et des re-
venus agricoLes, en tenant compte des decisions  annueLLes en matidre de prix et
drautres mesures, ains'i que de La situation budg6taire. ELLe pourrait' Ie cas
6ch6ant, proposer La mise en pLace ou Ltadaptation dtaides directes dans drautres
cas.
En ce qui concerne Les aides nationaLes, La Commission srinquidte du fait
que, dans certains cas, des Etats membres nront pas respect6 Les proc6dures
definies dans Le Traitd et qu'iLs ont vers6 des aides ayant donn6 Lieu i  des
distorsions sur Le march6 commun agricoLe. A L'avenir, La Commission instaurera
une discipLine pLus s6vdre en prenant des sanctions de caractAre juridique et
financier contre des Etats membres qui vioLent Les dispositions du Trait6. ELLe
proposera  6gaLement un cadre pLus pr6cis pour la d6finition des types d'aide'
out re Les mesu res dest i n6es A redui re Les d6s6'qui  L'i bres du ma rch 6, La
Communaut6 devra intensifier sa poLitique socio-structureLLe  en concentrant Les
moyens disponibLes sur Les expLoitat'ions et Les r69'ions d6favoris6es' Cependant'
La Commission estime que ce nrest que Lorsqu'eLLe aura pu appr6cier Les r6suLtats
des actions actueLLement engag6es qureLLe pourra pr6senter des propositions
nouveLLeS ou trouver des ressourceS budg6taires accrues' Des mesures devraient
6gaLement 0tre prises en vue dram6Liorer  La quaLit6, La transformation et La
commerciaLisat'ion des produits, de favoriser La r€'onientation et La diversifi-
cation de La production et aussi Lrintroduction  de nouveLLes  productions et de
nouveaux systdmes de production et enfin de d6veLopper Le 16Le de La recherche et
de La vuLgari sation agricoLe.-  5-
En ce qui concerne Les productions de rempLacement drautres productions
actueLLement exc6denta'ires, te choix est actuelIement Limit6 parm'i Les produits
agricoles et ne peut porter que sur des produits tr6s seconda'ires' bien qu'iL soit
possibLe drenvisager un accroissement  des productions de pois, fAves et f6veroLes
qui fournissent des prot6ines pour L'atimentation animaLe. En revanche, un am6-
nagement des for6ts existantes et un boisement accru permettraient une utjtisa-
tion pLus rationnel Le de terres agricoLes marginaLes, apporteraient une contri-
bution A t'approvisionnement  en mati6res premidres, aLL6geraient Le d€'ficit de
l.a baLancedes  paiements et aideraient i  L'am6Lioration  de Lrenvironnement.
Des efforts part'icuLiers doivent 6gaLement 6tre entrepris pour d6veLopper
Les sources nouveLLes d'6nergie utiLe ir L'agriculture et pour 6tudier La possibi-
tjt6 drutj Liser certains produits agricoLes comme source dt6nergie.  CeLa exigera
des efforts conjoints en mati6re de recherche et de ddvetoppement de [a part de
La Communaut6, des Etats membres et du secteur agricoLe.
Conc Lus'ions
pour concLure, La Commission estime que La poLit'ique agricole commune doit
continuer d 6tre fond6e sur Les trois  instruments suivants :
- organisations  de march6s assurant Le cadre 6conomique;
- aides structureL Les favorisant I radaptation des exploitations;
- aides directes aux revenus dans des cas sp6ciaux.
Les orientatjons d6'finies par la Commission devraient servir de base d
Lradaptation de La politique agricole commune au cours des ann6es 6 venjr et
permettre aux institutions communautaires de prendre leurs d6cisions dans une
perspective 6 Long terme. La fixation drobjectifs de production et [a mise en
oeuvre de mesures pr6voyant La participation des producteurs si ces objectifs sont
d6pass6s auront pour effet de rendre Les producteurs  pLus conscients  des r6aLit6s
du march6 qurils ne Lront 6t6 par te pass6. Ces mesures permettront de faire
porter [e soutien que La Communaut6  apporte i  La production agricoLe sur Les
quantit6s qutil est dans son inter6t de produire A Irint6rieur de ses frontidres,
compte tenu des besoins de ta consommation, des 6changes'internationaux  et des
efforts devant 6tre deployes pour combattre [a faim dans le monde. Par voie de
cons6quence,  eLLes devraient fairerquti Lravenir, Les d6penses agricoLes
continuent de croitre moins rapidement que Les ressources  propres de La
Communaut  6.,P - 70
PROGRAMMES MEDITERRANEENS
Int roduct ion
Dans son rapport sur Le mandat du 30 mai, La Commission srengageait
A pr6senter au ConseiI et au Parlement europ6en avant ta fin de 1982,
desprogrammg:communautairesenfaveurdesregioffi
Le document qureile vient dtapprouver  pr6sente donc Ies ['ignes directrices
de tels programmes qui seront etabLis en Iiaison avec Ies autorit6s
LocaLes et 169ionaLes et pr6sent6s au ConseiI et au Partement  avant la
fin de 1982.
Lignes draction
Le d6ve[oppement equiLibrd de La Communaute  presuppose une action vigoureuse
penmettanta ses regions Ies moins d6vetopp6es  de neduire le plus possibte Ie
retard dont etLes souffrent. Les 169ions m6diterran6ennes sont dans une situation
particuIiere qui tjent non seuIement au niveau du d6veLoppement mais aussi A
La specificit6 de teur 6conomie. En raison des caract6ristiques  structureLLes
et natureLLes eLles ont, moins que drautres, b6ndficie du processu dtint6-
gration europ6enne ainsi que des potitiques communautaires.  Ces 169ions dans
IesqueLtes IragnicuIture  occupe encore une pLass pr6dominante  pour Ia forma-
tion du PI.B negionaI d.poun LrempLoi, se':tnouvent, par ai ILeurs, part'icuLidne-
ment expos6es aux cons6quences  de ['6[argissement  en cours ainsi que des
d6veLoppements futurs de Ia po['itique mdditernandenne.
Ces observations  souL'ignent  L I interd6pendance  entne Les "po['itiques de
rattrapage" visant ces 169ions et Les autres poLitiques communautaires, ainsi
que La n6cessit6 de coh6rence de Lraction g[obate de Ia Communaut6. La contri-
bution de la Communaut6 srexprimera aussi par La mise en oeuvre des programrnes
integres, qui seront 6Labords en co[[aboration 6troite avec Ies autorit6s
nationa[es et n6gionales concerndes,
Lraugmentation du revenu de ta popuIation et tram6[ioration de ta situation
de L'emploi doivent €tre Les deux objectifs de base de cette action.
Fn agricuLture, Ltam6lioration  du revenu par te biais de Lrintensification
de ta production et par Ia recherche de productions aLternatives peut 6tre
poursuiv'ie. Cependant, en ce qui concenne Les productions m6diterran6ennes,
cette intensification ne doit pas d6vetopper drexc6dents structureIs.
En ce qui concerne Ies productions non mdditerrandennes, Ieur 16[e fondamentaL
dans Iragn'icuLture  de ces r69ions doit 6tre reconnu.
La situation dans te domaine agricote conduit A agir a [a fois dans te
des cadre des organisations  de march6s et dans ceLui des structures.
Ltobjectif demeure ItequivaIence, dans tes effets de La PAC, entre les 169ions
de La Communaut6, et tenant compte de teur caractdre propre.-2-
Des actions multiples sont A envisager aussi bien dans Le domaine du march6
(encouragement i  Ia production, potitique de "IabeI productions naturetles",
stimuIation de Ia consommation, meiLLeure apptication de Ia preference
communautaire, potitique pIus efficace drexportation)  que des structures
(meiLLeure organisation de [a profession, aides aux revenus en attendant
que soit am6Lioren La situation de Iremploi).
Ouant aux secteurs non agricoIes dans IesqueLs iL est possibIe de d6veLopper
concrbtement des actions i  court ou A moyen terme, au premien rang vient
Lragno-aLimentaine,  dont iI  faut encourager LrimpLantation prds des sources
de production agricoLe ainsi qurune poLitique contractuette garantissant
Lrapprovisionnement au transformateun et Ie revenu au producteur. La p6che
offre 6gatement des possibiLit6s par tram6lioration des structunes du secteurz
de conservation par Le froid et de transformation,  Ie d6veLoppement de
IraquacuLture et des zones de repeuplement b'ioLogique. Le ddveLoppement du
tounisme, notamment en miIieu rura[, et de Lrartisanat penmettra'it La
c16ation drempLois et notamment drempIois compL6mentaires,  compatibLes  avec Le
maintien dfune actjvit6 agricote A temps pantieL. Pauvres en 6nerg'ies
traditionneLLes, ces 169'ions sont en revanche, bien pIac6es pour Le ddveLoppe-
ment dr6nerg.ies nouveLtes: soLaire, biomasse et g6othermie  notamment, dont
Lapromffiitaux,initiativesetconnaiSsancesquen|ont
pas [a ptupart de ces r6gions.
La plupart de ces actions est i  [a portde des p# qui constituent La base
du tissu non agrico[e de ces r6gions. La necherche  drun r6sultat optimaL ex'ige
notamment que Les conditions Les meiLteures soient r6unies pour attirer
Itinvestissement. Dans ce contexte, Ltam6tioration  des co0ts et des conditions
de crddit doit €tre obtenue.
La cr6atjon drun cadre ad6quat suppose, outre Les actions dram6tioration
des infrastructures (transports, recherche), I r6Limination de certains
goutots dt6trangIement dont souffrent particuLi6rement ces 169ions teIs
que Ia capacit6 de gestion des administrations tocales, et Ie defaut de
Irinitiative pniv6e.
La Communaut6 doit mobiIiser pour Ia r6atisation des programmes 'int6gr6s
tous les moyens et tous Les Fonds dont et Le dispose (Feoga, Feder, Fonds
sociat, BEI, NIC). Cet ensemb[e dractions, conduites rapidement et avec
ddbrmination,  devrait permettre A LrensembIe m6diterran6en  de La
Communaut6 drentamer Ie processus de rattrapage en vue notamment dr6ch6ances
qui auront pour Ies rdgions m6diterran6ennes des cons6quences importantes.
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Une strat69ie industrieI Le communautai  re
1,  Les potitiques industrie[les men6es dans [a Communaut6 devraient encou-
rager [a cr6ation et Le d6veLoppement de soci6t6s travajLLant A tr6cheILe
europ6enne et dont Les activit6s srint6grent, i  ce niveau, dans [es strat6gies
gIobates des entreprises.
TetLe est La principa[e concLusion du rapport sur La strat€gie industrie[[e
que La Commission vient dtadresser au ConseiL, en r6ponse au ilandat du 30 mai
qui Lravait charg6e de r6examiner et de renforcer LtensembIe des potitiques
communautai  res.
2.  Un des principaux obstacLes aux investissements et i  [a comp6titivitd
industrie[s de La Communaut6  est La structure i  dominante nationaLe des entre-
prises industlieLLes,  drune part et Le champ draction des poLitiques industrieL-
les nationaLes - contradictoires entre ettes - drautre part.
La situation doit changer si Lrindustrie europ6enne veut reLever Le defi
internationa[ lanc6 par Les 6conomies dr6cheILe am6ricaines et par La techno-
Logie japonaise. Si [a Communaut6  nradopte pas une stratdgie industrieLLe qui
fui soit propre, conparabLe A ceLLe des autres dconomies industriaLis6es et i
ceL[e de ta pLupart des grandes soci6t6s internationa[es, nous serons obIig6s
dradapter continueILement  notre structure industrieLte aux strat6gies des autres.
3.  A cet 6gard, Les poLitiques industrieLLes nationales partent probabLement
dd bonnes intentions, mais e[es sont souvent maI comprises. Dans La mesure  ou
eLLes sont souvent discriminatoires et o0 et[es tendent A cr6er des obstacLes
suppt6mentaires  a Ltint6gratjon des march6s nationaux ettes sont rdeItement
en cause.-z-  .
'l+.  Un des objectifs impo,rtants i  court tenme consiste pour [a Communaut6 A
ap.prendre .6 formu,ler et A mettre en oeuv.re des strategies industrie[ Les au niveau
csmnlnaut.aire. La Comn'ission  e.nvisage :
- un s€rvice pubtic actif ayant pour fonction de fournir ir Irindustrie et aux
gouvernernents  une an,alyse ddtaiILde et des statistiques r6centes sur Les d6ve-
loppements industrieLs en Europe et dans te monde;
- une meiIteure consuLtation entre les gouvernem,ents et La Commission  sur Les
potitiques industrieLIes :
. d'une fagon gdndrale, par Lt6largissement  des responsabiLit6s et de La compo-
sition du Comitd,de poLitique 6conom'ique pour guril puisse stoccuper  6gaLement
des affa i res j ndust ri e [ [e s;
. et ptus particuIiArement, par Lrinstauration  drun systdne drinformation
pr6a[able et de discussion de nouveL[es mesures, par exemple de standards
techniques;
- une meitleure consuLtation avec Les soci6t€s industrielLes et des soci6t6s
industrieItes  entre e[Les : ta tabte ronde des hauts responsabLes de L'indus-
trie a nont16 gureLte 6tait un exc€Ltent moyen dr€cfianger  de fagon approfondie
et souple des informations et des points de vue, pa.rticulidrement  au moment de
d6finir Les priorit6s'industrieItes pour Ia recherche et te d6vel-oppement.
5.  Dans ta nise en oeuvre de ces stratdgies, ta Comnunaut€ donnerait La pr6f6'-
rence aux soci€t6s europ6ennes, soLution de rechange efficacezux actuelLes pr6fe-
rencos nationaLes discriminatoires.  Ces avantages se retrouveraient  au niveau des 
i
poLitiques de ddveLoppement du marchd intdrieur que ta Commission a d6jA proposdes, 
i





6.  l{ais en tout premier [ieu, Le Conseit devrait suivre Les propositions de La  i
Cc,.,,nission pour Irdnergie, [a recherche et le d6vetoppement qui sont La base sur 
i
LaquetLe se ddvelopperont d ['avenir Les investissements et ta comp6titivite 
:
industriets.a
CREATION DIEMPLOIS :  PRIORITES POUR LIACTION DE LA COMMUNAUTE
La pr6sente communication  de
taires i  [a poIitique communautaire
-  te prob[6me du ch6mage des jeunes
-  Le potentieI d'emp[oi des petites
-P-72
[a Commission fixe deux secteurs priori-
en matidre dfempLoi :
et [e passage de tr6cote A La vie active;
et moyennes entreprises.
Cette communication  suggdre une s6rie dractions poIitiques dans ces deux
domaines tout en reconnaissant que La cr6ation dremp[ois doit 6tre drabord et
avant tout Le r6suLtat du retabLissement  de La croissance  6conomique dans ta
Communaut6,  comme ceta a 6t6 indiqu6 par Le Consei I conjojnt des ministres du
travaiL et des finances qui srest tenu Le 11 juin dernier ir Luxembourg.
1. Une poLitique de Lremptoi pour Les jeunes
La priorit6 absolue doit 6tre accord6e aux jeunes. Le ch6mage des jeunes
de moins de 25 ans a atteint un niveau atarmant du fait  de La crise 6conom'ique
g6n6raIe, encore aggrav6e par Les r6suLtats de La pouss6e d6mographique  des
ann6es 60. Pour remedier A cette situation, ta Commission  suggere une approche
i  deux votets :
a) pour les jeunes de 16 i  18 ans : La Commission note [es in6ga[it6s des m€'ca-
nismes actueLs de formation professionne[[e et met Lraccent sur une pr6paration
professionnetLe  addquate. E[[e propose une strat6gie A moyen terme ayant pour
objectif de garantir qurau bout de 5 ans tous Les jeunes de moins de 18 ans de
[a Communaut6  auront des possibi Lit6s dtenseignement,  de formation ou d'acquisi-
tion d'une exp6rience profess'ionneLLe en tant qura[ternatives  au ch6mage;
b) pour Les jeunes de 19 A 25 ans :  Lraccent est mis sur Les faci[it6s dtaccds
au march6 du travail  grlce A une Large gamme de programmes de cr6ation dremplois.
Ces mesures pourraient incture des primes de recrutement sur une base s6Lective,
des formes d'am6nagement  du temps de travail  et des ateliers de formation
conduisant i  La cr6ation de pet'ites entreprises.
2. Favoriser te potentieL drempLoi des petites et moyennes entreprises
La cont ri but i on des pet'i tes et moyennes  ent repri ses, vo'i re des coop6rat i ves,
i  ta creation diempLois et a t'innovation industriette repr€,sente pour ta'2-
,Clgnmiss.ien un ppt,entiel consi'derab:le,qu;i 'doit €tre enco,urag€. Les obstacLes quj
sr,Wsssnt .i une ery'lo{tetion  conpl€tede. ce potentiet$ savo'ir : un accds insuf-
f ,i,s*nt .a$r r.lotll$etil,cs tecihrirorl,ggies  ,de Iri'nfo,r'mation, La faibtesse de Leur statut
vis-A-v:is 'des ri;nst:itutrions finanri€,res et L'es difficult6's A tirer parti des
mar.cih,ss  pub,Lics et des arch,6s drexportation, doivent €tre 6Liminds.  En cons6-
qus'&ce, ta c.o'nmtscrion ns,comnandc :
- que,Les autor,it€s nationales et ,Lorc€rt,es fassent en so'rte que soit r6aLis6s des
investiss€ments sr,rff,isants,porlr que puissent €trc cr€€s des emplois dans de
nouve t tes pet i tes .'entrepni ses;
-  [ranrddioratjon  de traccAs des Betites entreprises au financement  de L'expansion
et de Ir i,nnovati,orq;
Lr€tablissement d'un pro'gn.mme vis.ant d favsniser La diif fusion de nouvel Les
technotogies, em particu,l-ier dans Les FillE;
da cr6ation de serrvices tecftniques et de services d|6tude des march6s;
['encouragement dr,une meiLteure €veLuotion du processus de cr6ation de nouvelLes;
entrep;Pi  535-
En csnctusionr, La tomtssion soutigne [a n€cessit€ de fournir les ressources
financidres n€cessa,ines pqJr soutenir te proc€ssus de cr{at'ion d'empLois et en
particulier de renf'orcer Le fords soriat; de roncentrer{es ressources dans Les
r6gions defavorisdesi  de faire en sorte que tes cr'6dits disponibLes servent i
fi,nancer un ptus targe €ventai{ de mesu,r€s; €t dr€ncoui"ager des op6rations int6-
gr€es au niveau tocat ou ndgionaL en co{nbinant traction d'instrunents  communau-
tajies. €nf in" ta Conmiss'ion soutigne La n€cessitd de ddtinir  un€ approche





Les aspects budg6taires du Mandat ont fait  trobjet d'une discussion
qui sera poursuivie activement par [a Commission. Une premi6re estimation
des cons6quences  budg6taires des propos'itions poLitiques dans Les secteurs
tant agricote que non agricoIe est actueLlement  en cours dr6Laboration.  La
Commission a r6cLamd 6gaLement une information actuaLis6e sur La situation
budg6ta'ire des Etats membres pour qureL[e puisse veilLer A ce que Les int6-
r6ts de ces derniers soient pris en consid6rat'ion comme iI  convient.
La Commission a d6cid6 que [e rapport sur [e mdcanisme financier  de
DubLin concernant La contribution du Royaume-Uni au budget devrait 6tre
remis au ConseiL dans Les d6Lais pr6vus.
La Commission  reprendra cette semaine Irexamen des quest'ions budg6-
taires pour dresser un tabteau comp[et des probldmes i  trattention du
Consei I europ6en.